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ملخص البحث
 مسلطين، ً سنتناول في هذا البحث محاسن التأويل عند الفالسفة افالطون انموذجا
الضوء على الجانب الحسن من فلسفة افالطون للوقوف على مدى االنسجام والتوافق
 متناولين بعض سيرته،  وما جاء به االسالم من تعاليم، بين افكاره الفلسفية الحسنة
. ومؤلفاته ومحاسن تأويله في باب العقائد واالخالق والخير

Abstract
We will discuss in this paper the pros interpretation when
philosophers Plato a model، highlighting the Hassan side of the
philosophy of Plato to determine the extent of harmony and
compatibility between his ideas philosophical good، and came
with Islam's teachings، partakers some of his biography and
writings and the pros interpreted in the door of faith and morality
and goodness
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محاسن التأويل عند الفالسفة افالطون أنموذجا
المحاسن ،وهي المواضع الحسنة من البدن ،قال ابن سيده" :قال بعضهم :واحدها

محسن ،وليس هذا بالقوي وال بذلك المعروف ،إ ّنما المحاسن عند النحويين ،وجمهور
ي ،فلو
اللغويين جمع ال واحد له ،ولذلك قال سيبويه :إذا نسبت إلي محاسن قلت :محاسن ّ
كان له واحد لردّه إليه في النسب ،وإنما يقالّ :
سن على المسامحة"(. )1
إن واحدهَ :ح َ
فآخر األمر وعاقبته .يقال" :إلى أي شيء مآل هذا األمر?" أي َمصيره
وأما التَّأْويل ِ ،
ّللاِ} أي :ال يعلم اآلجال
وآخره وعقباه .وكذا قالوا في قوله ج ّل ثناؤهَ { :و َما يَ ْعلَم تَأ ْ ِويلَه إِ َّال َّ
ِ
َّ
ّ
والم َد َد إال هللا جل ثناؤه ،ألن القوم قالوا في مدّة هذه الملة ما قالوه ،فأعلموا أن مآل األمر
وعقباه ال يعمله إال هللا جل ثناؤه  ،واشتقاق الكلمة من "المآل" وهو العاقبة والمصير ،قال
ع ْب َدة بن الطبيب:
َ
َ
َ
ّ
َ
و ِلأل ِحبَّة أيام تذك َُّرها  ...و ِللنوى قبل يوم البين تأوي ُل
وقال األعشى:
َ
ّ
َ
َ
ًّ
سقاب فأص َحبَا
ي ِ ال ِ ّ
على أنها كانت تَأ ُّو ُل ُحبِّها  ...تَأ ُّو َل ِربِ ِع ّ
يقول :إن حبّها كان صغيرا ً في قلبه فآ َل إلى ال ِع َ
ْ
ب ،فصار
ظم ولم يزل يَنبت حتى أ ْ
ص َح َ
ص ِحبَها(.)2
كالسَّقب الذي لم يزل يَ ِشب حتى أصحب ،يعني أنه إذا استصحبَتْه أ ّمه َ
سفةً ،فهو
ف(  )3؛
سفَةِ :
فلسف يفلسف ،فَ ْل َ
الح ْكمة ،أَعجميَ ،وه َو الفَيْلسوف َوقَ ْد تَف َْل َ
الفَ ْل َ
َ
س َ
عرفه ب ِعلله وأسبابه
سف ،فلسف الشي َء :فسَّره
تفسيرا فلسفيًّا ،أي َّ
ً
مف َْل ِسف ،والمفعول مف َْل َ
ي :م ِحب ْال ِح ْك َم ِة،
اعتمادًا على العقل "أخذ يفلسف األمور"( ، )4والفَ ْيلَسوف :كلمة يونَانِيَّة ،أَ ْ
صله فَ ْيالَ  -سوفَا ،فَ ْيالَ :ه َو ْالم ِحب ،وسوفَاَ :وه َو ْال ِح ْك َم ِة( ، )5كلمة فيلسوف كلمة يونانية
أَ ْ
مركبة  ،Philosophومعناها األول :محب الحكمة ،دخلت الكلمة العربية مع عدد كبير
( )6
من ألفاظ الحضارة والثقافة اليونانية ،وعرفتها العربية في عصر الحضارة اإلسالمية

منزلة افالطون في عصره :
احتل مذهب افالطون الفلسفي الصدارة في تاريخ الفكر االنساني  ،وكان ذو تأثير
واضح المعالم على مختلف التيارات الفلسفية فيما تاله من عصور  ،وارهق من جاء بعده
من المفكرين ولعدة قرون في التعليق على نتاجه الفكري الفلسفي  ،وشرح آلرائه ومنهجه
سواء في السياسة ام األدب ام االخالق  ،ويرجع ذلك لخصوبة فكره وعمق آراؤه (. )7
والى جانب النزعة المنطقية الرياضية التي تميز بها اسلوب افالطون الفكري نجد عنده
ايضا ً اتجاها ً الى التصوف وممارسة الحياة الروحية في اعال مراتبها  ،مضيفا ً للمنهج
المنطقي الرياضي اتجاها ً صوفيا ً عميقا ً  ،وكان لذلك اثرا ً كبيرا ً على المتصوفة فيما بعد ،
سواء اكان منهم المسيحيين او المسلمين  ،ويعود ذلك الى طفولته التي امتازت بالتدين
العميق  ،وذلك باديا ً في كتاباته التي اثارت العاطفة الدينية الملتهبة ونشوء الحب وااليمان
باألسرار العميقة التي ترمز لوحي اآللهة(.)8
ومن ابرز خصائص افالطون (الجدال المتسق) اي طريقة البحث التي كان يتتبعها في
معالجة المواضيع  ،اال ان هذه الطريقة لم تكن قد اصبحت عند افالطون منطقا بعد (. )9

حياة افالطون ( 347-428ق.م) :
مجلة مداد اآلداب | 375
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هو فيلسوف يوناني  ،يعد وتلميذه ارسطو اشهر فالسفة العالم على امتداد تاريخ الفكر
االنساني  ،ولد في اثينا عام ( 428ق.م)  ،وكان من اسرة اثينية عريقة  ،واباه يدعى (آر
ستون) ،وامه ( فريقتيونة )  ،كانت اخت ( خرميدس) عضو حكومة االقلية التي حكمت
اثينا عام ( 404ق.م)(. )10
كان االسم االصلي ألفالطون هو ( آرستوقلس)  ،ثم أطلق عليه اسم (فالطن) بسبب
سعة جبهته وعظيم بسطته ( ، )11ونشأ في بيت زوج امه تنشئة عالية تتناسب والثقافة
الرفيعة التي حفلت بها أثينة في عهد بكرليس ازهى العصور الفكرية في تاريخ اليونان
القدماء(. )12
تتلمذ افالطون على يد معلمه سقراط عندما كان في عمر العشرين عام ( )13()408؛
وبعد ذلك شاء هللا ان يحضر افالطون محاكمة معلمه واستاذه سقراط  ،ولم يحتمل حضور
شنقه  ،وبعد ذلك سافر الى ايطاليا ومنها الى مصر حوالي عام (395ق.م)  ،كما ويذكر
انه ذهب في عام ( 388ق.م)  ،ليعيش في بالط طاغية سرقسطة  ،الذي باعه الحقا ً في
سوق العبيد كونه لم يسترح ألفالطون  ،مما عرض افالطون لفقد حياته لوال أن فداه رجل
يدعى ( أنيقيرس) من العبودية (. )14
في حوالي عام (388ق.م) عاد افالطون الى اثينة وانشأ األكاديمية بالقرب من ضريح
البطل ( أكاديموس )  ،والذي اتخذت االكاديمية التسميه منه  ،وكانت اول جامعة علمية
في اوربا اشتملت على جميع فروع العلم والمعرفة من فلسفة ورياضيات وفلك وفيزياء
وغير ذلك من العلوم (. )15
قصد تلك االكاديمية شبان من كافة انحاء اليونان وخارجها  ،وهو ما ميزها عن
المدارس االخرى  ،وكان افالطون يلقي دروسه فيها  ،ويسجل طالبه مذكراته التي لم
تنشر كونها كانت موجهة للطالب  ،وربما اراد حصر ذلك العلم للذين يفهمونه ويقدرون
اهميته  ،على عكس المحاورات التي كانت موجهة لعامة الناس  ،فقد نشرها واذاعها بينهم
 ،لتصل الينا كل تلك المحاورات خال محاضراته ودروسه لطالبه التي لم يصلنا منها شيء
 ،ويعد ارسطاطاليس اشهر تالمذة افالطون  ،والذي التحق باألكاديمية عام ( 367ق.م)
( ، )16وقام افالطون برحلة ثانية عام (367ق.م) الى صقلية  ،ورحلة ثالثة عام (361ق.م)
الى صقلية ايضا  ،ليعود عام (360ق.م) مواصال عمله في االكاديمية حتى وفاته عام
()17
(347ق.م).

مؤلفات افالطون :
اكدت كل المصادر على وصول محاورات افالطون كلها  ،اما محاضراته ودروسه
لطالبه ال نعرف عنها شيئا  ،ووصلت بعض االشارات من مذكراته عند تلميذه
ارسطو.)18(.
وما وصل من تلك االشارات يشوبها الغموض  ،ويشير ابو زيد حنين بن اسحاق
(ت260هـ873/م ) الى سبب عدم كتابة دروس ومحاضرات افالطون هو اعتراض
افالطون نفسه وطلبه من تالميذه وطالبه بعدم الكتابة والسماع شفاها ً كي يكونوا اكثر
تركيزا وحفظا وانتباها  ،فيقول" وقد بلغنا ان افالطن الحكيم نظر الى بعض تالميذه وهو
يكتب ما يسمع في صحيفة معه فأمره ان يخرقها وقال  :احفظ بقلبك ما تسمعه أذناك من
 | 376العدد الثامن عشر
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الحكمة وال تتكل على كتبها في صحيفة فتعجزك طلبا ً  ،فكل علم ال يدخل مع صاحبه الى
ادون ما اسمع من الحكمة
لم ال تدعني ّ
الح ّمام فليس بعلم  ،ومن ذلك قول طماوس لسقراط َ :
؟ فقال  :ما اوثقك بجلود البهائم الميتة واكثر اتهامك للخواطر الحية كيف رجوت العلم من
موضع الجهل ويئست منه من عنصر العقل ؟ وفي الجملة هِب أن انسانا ً لقيك في طريق
فسألك عن شيء من العلم  ،هل كان يحسن بك ان تحيله على الرجوع الى منزلك والنظر
في كتبك ؟! فإن كان ال تحسن فالزم الحفظ" ( ، )19ومن هذا نفهم أنه كانت مجالس الفلسفة
خالية من الكتابة طلبا ً للحفظ ولشحذ القرائح واالذهان واتباعا ً لسنن سقراط وافالطون(.)20
ان ما وصلنا من محاورات افالطون ايضا ً يشوب الشك نسبتها اليه  ،ويبلغ عدد تلك
المحاورات خمس وثالثون محاورة يمكن تقسيمها من خالل دقة نسبتها الى افالطون على
النحو االتي :
 -1المحاورات التي لم يقر بصحتها بوجه عام وهي ( هيرخس  ،ثياجس  ،كليتوفون
()21
 ،مينوس ) والتي يعتقد انها كانت لمؤلفين صغار في القرن الرابع قبل الميالد
.
 -2المحاورات التي اختلف الباحثون حول صحتها وهي ( القيباوس االولى - ،
آيون  ، -منكساسانس  ،هيباس االكبر  ،ابينوس  ،المراسالت )(. )22
 -3المحاورات المؤكد نسبتها ألفالطون بشكل ال يقبل الشك وهي اربع وعشرون
محاورة على النحو اآلتي  ):هيباس األصغر او الزائف  ،بروتوغوراس او
السوفسطائية  ،الدفاع عن سقراط  ،أفريطون او في الواجب  ،خرميدس او في
الحكمة االخالقية  ،الخس او في الشجاعة  ،لوسيس او في الصداقة  ،بوتفرون
او في التقوى  ،جورجباس او في الخطابة  ،مينوس او في الفضيلة  ،بوثيديمين
او في المجادل  ،اقراطلوس او في استقامة الملوك  ،المأدبة او في الحب  ،فيدون
او في النفس  ،السياسة او في العدل وتتألف من عشر مقاالت  :قريطيانس ،
برمنيذس  ،فيالبوس  ،فدرس  ،السياسي  ،السوفسطائي  ،ثائيتانوس  ،النواميس
 ،طيماوس ) (. )23

محاسن تأويل افالطون :
 -1في باب العقائد :
رغم عدم معرفة افالطون بوجود هللا اال ان البادي على فكره هو ادراكه بأن لهذا
الكون راعٍ يرعاه ويدبر شؤونه واموره  ،فقد اثبت وجود هللا جل جالله وصلته بالعالم
وعنايته به  ،وذلك باديا ً من خالل الزام افالطون باحترام الدين في مدينته الفاضلة (، )24
س َّخ َر ال َّ
س
اوا ِ
سأ َ ْلتَه ْم َم ْن َخلَقَ ال َّ
ض َو َ
وهذا يوافق قول هللا تعالى (( َولَئِ ْن َ
ت َو ْاأل َ ْر َ
ش ْم َ
س َم َ
ّللا فَأَنَّى يؤْ فَكونَ )) (.)25
َو ْالقَ َم َر لَيَقول َّن َّ
كما أننا نجد ان افالطون نبذ تعدد اآللهة  ،على عكس من سبقه من الفالسفة الذين بثوا
هللا في كل شيء كما قال طاليس  ":ان كل شيء مملوء باآللهة "  ،والمتطلع على كتابات
ونصوص هرقليطس يجده يقول  :ان هللا تعالى اب كل شئ  ،وانفرد عنهم افالطون اذ
جعل هللا اسما من العالم وجعل العالم على صورة اآللهة  ،فالعالم عنده الهي ولكنه ليس
ص َم ُد ( )2لَم يَ ِلد َولَم
َّللاُ ال َّ
َّللاُ أَ َح ٌد (َّ )1
الها ً ( ، )26وهذا ال يخالف قوله تعالى ((قُل ُه َو َّ
مجلة مداد اآلداب | 377
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يُولَد (َ )3ولَم يَكُن لَهُ ُكفُ ًوا أَ َح ٌد))
ير)) (. )28
البَ ِص ُ
كما اكد افالطون بضرورة القول بوجود صانع الهي حاصل في ذاته على العلم
والتأمل( ،)29وذهب الى أن العلة في خلق الكواكب من أجل أن تكون حاسبة للزمان (، )30
َار آَيَتَي ِن فَ َمحَونَا آَيَةَ اللَّي ِل َو َجعَلنَا آَيَةَ
وهذا يتوافق مع قول هللا تعالى (( َو َجعَلنَا اللَّي َل َوالنَّه َ
َ
َار ُمب ِص َرةً ِلتَبتَغُوا فَض ًًل ِمن َر ِبّكُم َو ِلتَعلَ ُموا َ
اب َو ُك َّل شَيءٍ ف َّ
صلنَاهُ
سنِينَ َوال ِح َ
ع َد َد ال ِ ّ
س َ
النَّه ِ
ً ()31
تَف ِصيًل)) .
استدل افالطون على إثبات وجود هللا بدليلين  ،نظام الكون وحركته  ،أما نظام الكون
فعنده أن هذا العالم يمتاز بنظام دقيق في سيّره وهندسته  ،والبد من منظم عظيم نظم هذا
َار
الكون العجيب وهو هللا( ، )32وهذا يتوافق مع قول هللا تعالى (( َو َ
س َّخ َر لَ ُك ُم اللَّي َل َوالنَّه َ
ت ِلقَو ٍم يَع ِقلُونَ )) (. )33
س َّخ َراتٌ ِبأَم ِر ِه ِإنَّ فِي ذَ ِلكَ ََلَيَا ٍ
س َوالقَ َم َر َوالنُّ ُجو ُم ُم َ
َوالشَّم َ
()34
اما حركة الكون ونظام هذه الحركة المعقدة التي البد من مدبر لها ؛ ما يتوافق مع
س َّخ َرا ٍ
ت ِبأَم ِر ِه أَ ََل لَهُ ال َخل ُ
س َوالقَ َم َر َوالنُّ ُجو َم ُم َ
اركَ َّ
ق َواْلَم ُر تَبَ َ
قول هللا تعالى(( َوالشَّم َ
َّللاُ
ب ال َعالَ ِمينَ ))(.)35
َر ُّ
وذهب افالطون الى أن العالم مح َدث وليس سرمديا ً  ،كونه محسوس يدرك بواسطة
الحس( ، )36ونجد في محاورة افالطون لطيماوس نزعة دينية واضحة  ،فيعد هللا هو الخير
وأنه هو من يصدر عنه الوجود ألنه خير  ،والخير يقتضي الفيض والجود  ،وعن هذا
الجود ينشأ العالم( ، )37وأن هللا هو الواحد فجمع بين الوحدانية واأللوهية(. )38
يعتقد افالطون أن الشعب ال يمكن أن يكون قويا ً ما لم يؤمن باهلل وهو اله حي يستطيع أن
يحرك الخوف في القلوب التي استولت عليها األثرة واألنانية الفردية  ،ويحملها على
االعتدال في نهمها وشرهها وبعض السيطرة على عواطفها  ،وفوق ذلك اذا اضيف اإليمان
باهلل اإليمان بوجود حياة ابدية في اآلخرة ألن اإليمان بالحياة األخرى يمدنا بالشجاعة في
مواجهة الموت وتحمل موت احبائنا ويضاعف تسلحنا إذا كنا نحارب بأيمان(. )39
ان وجود هللا وكماله عند افالطون حقائق ال ريب فيها  ،وانكارها جملة وفرادى جريمة
ضد الدولة يجب أن يعاقب عليها القضاء(. )40
 -2في باب النفس :
اهتم افالطون بالنفس  ،واكد على خلودها  ،وذهب الى فناء الجسد ألنه يراه ذو طبيعة
مركبة في تكوينه  ،والمركب يتالشى ، )41وقد اهتم ابن القيم الجوزية بموضوع النفس ،
وتوافق رأيه مع رأي افالطون  ،فيذهب الى أن الروح وحدها هي التي خلدت  ،اما
األجساد فقد بليت في التراب ودليله في ذلك قوله  ":حدثنا محمد بن الحسين حدثني يحيا
بن بسطام حدثني مسمع حدثني رجل من أل عاصم الجحدري قال رأيت عاصم الجحدري
في منامي بعد موته بسنتين فقلت  :اليس قد مت قال  :بلى قلت :فأين انت ؟ قال  :انا
وهللا في روضة من رياض الجنة  ،انا ونفر من اصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها
الى بكر بن عبدهللا المزني فنتلقى اخباركم  ،قلت :اجسادكم ام ارواحكم  ،قال :هيهات
بليت األجسام وأنما تتالقى األرواح" (. )42
()27

س ِمي ُع
س ك َِمث ِل ِه شَي ٌء َو ُه َو ال َّ
وقوله تعالى ((لَي َ
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بكر??????? ??????? ???????? ??? ??????? ????? ???:

ويعد افالطون أن الموت هو تخلص النفس وانفصالها عن الجسد  ،والموت يقع على
س ال ُمط َمئِنَّةُ ()27
الجسد دون النفس ( ، )43وهذا يتوافق مع قوله تعالى )) :يَا أَيَّتُهَا النَّف ُ
()44
اضيَةً َمر ِضيَّةً ( )28فَاد ُخ ِلي فِي ِعبَادِي (َ )29واد ُخ ِلي َجنَّتِي ()))30
ار ِج ِعي إِلَى َر ِبّ ِك َر ِ
 ،وهو ما ذهب اليه جمهور المسلمين بأن موت النفوس هو مفارقتها ألجسادها وخروجها
منها فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت وإن أريد انها تعدم وتضمحل وتصير
عدما ً فهي ال تموت بهذا الحال بل هي باقية بعد خلقها في نعيم او عذاب( ، )45واستلوا
َّللا أَم َوات ًا بَل أَحيَا ٌء ِعن َد َر ِبّ ِهم
س ِبي ِل َّ ِ
سبَنَّ الَّ ِذينَ قُتِلُوا فِي َ
بقوله تعالى (( َو ََل تَح َ
يُر َزقُونَ ))( ، )46ويصل افالطون الى القول  ":فينا شيئين  ،احدهما الجسد واآلخر النفس
 ،والجسد يشبه العالم المنظور بينما النفس تشبه الشيء الغير منظور  ...ثم يرتفع بمستوى
النفس الى الحد الذي يستحيل معه رؤيتها وأنها تستخدم الجسم كأداة لبحث مسألة ما بواسطة
البصر او السمع او اية حاسة اخرى  ،فالجسم هو آلة حينما يكون البحث بواسطة الحواس
" (. )47
يؤمن افالطون ايمانا ً قاطعا ً بأن الجسد بعد موته مصيره االنحالل والتبدد  ،ويشبهه
بالدخان  ،أما النفس فال تفنى فبعد مفارقتها الجسد تذهب الى عالمها األصلي حيث الصفاء
والحقيقة  ،العالم غير المنظور النبيل الطاهر  ،وتسكن بجوار اله آخر حكيم  ،لكن افالطون
ال يسلم بأن مصير النفوس جميعا ً هو واحد بل يفرق بينها على أساس ما فعلته عندما كانت
في سجنها الجسد (. )48
كما يقسم افالطون النفس الى ثالث اقسام او قوى  ،القوة الشهوية  ،والقوة الغضبية ،
والقوة العاقلة  ،وهذا التقسيم ال يتعارض مع الدين االسالمي  ،بالمعنى الظاهري (" . )49
سا َخ ِبيثَةً َوأ ْخ َرى َ
فَكَان ْ
سا
َت النفوس َك َما ن َّ
ط ِيّ َبةًَ ،ونَ ْف ً
يرةًَ ،و َك َذلِكَ َو َج ْدنَاهَا نَ ْف ً
َص تَ َعالَى َك ِث َ
َذاتَ َ
ع ٍة َوأ ْخ َرى َذاتَ جب ٍْنَ ،وأ ْخ َرى َ
ش َجا َ
عا ِل َمةً َوأ ْخ َرى َجا ِهلَةً ،فَ َ
يٍ
ص َّح َي ِقينًا أَ َّن ِلك ِّل َح ّ
()50
غي ِْر ِه " .
غي َْر نَ ْف ِس َ
سا َ
نَ ْف ً
ويرى افالطون أن الفضيلة هي سيطرة الجانب العقلي من النفس على جانبي الشهوة
والغضب  ،فالعدل هو تحقيق فضيلة العقل والحكمة هي ضبط الشهوة بالعفة  ،والغضب
ور َها
بالشجاعة( ، )51وذلك يتوافق مع قول هللا تعالى (( َونَف ٍس َو َما َ
س َّوا َها ( )7فَأَل َه َمهَا فُ ُج َ
سا َها))(. )52
اب َمن َد َّ
َوتَق َوا َها ( )8قَد أَفلَ َح َمن َزكَّا َها (َ )9وقَد َخ َ
 -1تأويله في باب المحبة واْلخًلق والخير:

تأويله في المحبة :
يعتقد افالطون أن النفس هي التي تميل وتتوق وتنحرف وتنفر فهي المحركة للجسد
( .)53وهذا يتوافق مع قول النبي محمد صلى هللا عليه وسلم ْ " :األ َ ْر َواح جنود مجندة ،فَ َما
تعارف ِم ْن َها ائتلفَ ،و َما تناكر ِم ْن َها ْ
اختلف "( ، )54ويرى ابن حزم أن علة الحب هي الروح
وليس الجسد(.)55

تأويله في األخالق :
مر معنا قبل قليل تقسيمات افالطون للنفس االنسانية ( العاقلة  ،والغضبية  ،والشهوانية)،
وهذا يتطابق مع تقسيم ابن حزم لفضائل النفس وهي العدل والفهم والنجدة والجودة  ،فالفهم
فضيلة القوة العقلية والنجدة فضيلة القوة الغضبية والجودة فضيلة القوة الشهوانية (. )56
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تأويله في الخير:
إن افالطون قد اثنى على الخير بقوله  ":باعتباره العلم األسمى وامتزاجه باألشياء
العادلة وسائر االجسام المخلوقة يجعلها نافعة ومفيدة"( ، )57ويقصد بأن الخير هو العلة
الكلية لكل ما هنالك من امور حسنة وأنه العلم وعلة الحقيقة  ،وهو ايضا ً الماهية ذاتها
وعلة الوجود وعلة الواقع ( ، )58وهنا نجد أن الخير في فلسفة افالطون هو عين ما ذهب
اليه معلمه سقراط  ،اذ يرى أن الخير هو السعادة  ،ألنه يحقق النفع لإلنسان  ،والغاية من
كل عمل اخالقي هي تحقيق السعادة(. )59
كذلك نجد أن افالطون يحارب الشهوة اإلنسانية ويرى ضرورة محاربتها واماتتها عن
طريق المجاهدة والرياضة وتتبع حياة الزهد في الحياة  ،وفعل ذلك يحقق الخير عنده ،
()60
وهذا اتباعا ً لقول معلمه سقراط  ":إن الموت ملهم الفالسفة ونقطة البدء وغاية الفلسفة "
.
ومن ذلك تتضح لنا الصورة االولى للخير األعلى عند افالطون  ،وهي صورة الزهد
في الحياة واالقبال على الموت وهذا يعني إماتة كل العالئق المتصلة بالوجود الحسي من
أجل خلوص النفس الى حياة الصورة ( ، )61ويذهب افالطون الى أن فعل الخير وعدم
ارتكاب الظلم مهما جرى على االنسان من ألم هو الخير الدائم  ،ومن أجل هذا فخير
لإلنسان أن يتحمل الظلم من أن يرتكب الظلم  ،ويرى بوجوب أن يكون الحكام فالسفة
يعملون الخير ويزيدونه ارادة صادقة (. )62

تأويله في اختيار الذرية :
نجد أن افالطون في حديثه عن الدولة الفاضلة يوجب اختيار الذرية الصالحة  ،وغالى
في ذلك كثيرا ً  ،ويرى ضرورة أن يكون األوالد في دولته صالحين من ابوين صالحين ،
ويرى حرمان األب الفاسد من االنجاب والتناسل  ،واذا وجد اطفال فاسدين يرى بوجوب
التخلص منهم  ،وهذا يجعل المدينة فاضلة (. )63
حدد افالطون نوع الزواج الذي يجب أن يسود دولته ويكون فاضال كفضولها  ،فقد
رفض زواج الشيوع  ،وأكد على الزواج الحقيقي المفرد  ،وأن هذا الزواج يجب أن يقوم
باستشارة وموافقة الدولة ( ، )64ومنع افالطون تزاوج األقارب في دولته كونه يؤدي الى
إضعاف النسل  ،ويرى بزواج افضل الرجال من أفضل النساء ( ، )65وهذا ما يتوافق مع
يٍ؛
شريعة االسالم  ،وهذا ما تعرفت عليه العرب الحكماء كما ورد "قَا َل :نا أَحْ َمد بْن َ
ع ِل ّ
صبَر َو ْالغ ََرائِب أَ ْن َجب،
ص َم ِعي؛ قَا َل :قَا َل َرجل ِم ْن ح َك َم ِ
ب :بَنَات ْالعَ ِ ّم أَ ْ
قَا َل :نا األ َ ْ
اء ْالعَ َر ِ
َو َما ضرب رؤوس األ َ ْب َ
ي :ا ْن ِكحوا
طا ِل كَاب ِْن أَ ْع َج ِميَّ ٍةَ .و ْال َع َرب تَقول :ا ْغت َِربوا َوال تَضْووا (أَ ْ
ض ِوينَ األ َ ْوال َد"( ، )66وكذلك اكد النبي عليه الصالة والسالم
ب يَ ْ
فِي ْالغ ََرائِ ِ
ب) ؛ فَإِ َّن ْالقَ َرائِ َ
صا ِل َحاتِ"(. )67
صا ِل ِحينَ َوال َّ
بزواج الصالحين من الصالحات ،فقال " :أَ ْن ِكحوا ال َّ
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بكر??????? ??????? ???????? ??? ??????? ????? ???:

التأويل في مقوالته األدبية :

جمعنا بعضا ً من مقوالت افالطون األدبية ذات المسحة الدينية والتربوية واألخالقية
والتي ال تتعارض ومنهج الدين االسالمي  ،فنراه يقول  ":سوء الخلق يفسد العمل كما
يفسد الصبر العسل "( ، )68وهذا يتوافق مع قول النبي عليه الصالة والسالم في الحديث "
سلَ" (. )69
ق ي ْف ِسد ْال َع َم َل َك َما ي ْف ِسد ْالخَل ْال َع َ
ِإ َّن سو َء ْالخل ِ
وفي موضع آخر يقول  ":أن العلم ال يفنيه االقتباس ولكن بعد الجاهلين له سبب عطبه
فإياك والبخل بما تعلمه " ( ، )70وهذا يتوافق مع قوله تعالى ( ِإنَّ الَّ ِذينَ يَكت ُ ُمونَ َما أَن َزلنَا
َّللاُ َويَلعَنُ ُه ُم َّ
الًل ِعنُونَ )
ِمنَ البَ ِيّنَا ِ
ت َوال ُهدَى ِمن بَع ِد َما بَيَّنَّاهُ ِللنَّ ِ
ب أُولَئِكَ يَلعَنُ ُه ُم َّ
اس فِي ال ِكتَا ِ
عنِّي َولَ ْو آ َيةًَ ،و َح ّدِثوا
( ، )71وعلى ذلك حث رسول هللا عليه الصالة والسالم بقوله َ ":ب ِلّغوا َ
ار " (. )72
ب َ
ع ْن َبنِي ِإس َْرائِي َل َو َال َح َر َجَ ،و َم ْن َك َذ َ
َ
ي متَ َع ِ ّمدًا ،فَ ْل َيتَ َب َّوأْ َم ْق َع َده ِمنَ النَّ ِ
علَ َّ
يقول افالطون  ":ليس اإلحسان أن تحسن الى من أحسن اليك فإنما ذلك مكافأة  ،وإنما
اإلحسان أن تحسن الى من أساء اليك " ( ، )73وهذا يتوافق مع قول هللا تعالى َ ( :و ََل تَستَ ِوي
()74
َاوةٌ َكأَنَّهُ َو ِلي ح َِمي ٌم)
سنُ فَ ِإذَا الَّذِي َبينَكَ َو َبينَهُ َ
ي أَح َ
ال َح َ
سنَةُ َو ََل ال َّ
عد َ
س ِّيئَةُ ادفَع ِبالَّ ِتي ِه َ
()75
.
س ِّيئَةَ نَحنُ أَعلَ ُم ِب َما َي ِصفُونَ )
ي أَح َ
سنُ ال َّ
 ،وقوله تعالى ( :ادفَع ِبالَّ ِتي ِه َ
وهذه مقوالت اخرى ألفالطون لم نجدها تخالف الشريعة االسالمية وهي  " :ما معي
من فضيلة العلم االّ علمي بأني لست بعالم "( ، )76وعن هذا يعبر االمام الشعبي بقوله ":
()78
صف ْال ِع ْل ِم " ( ،)77وقوله " اذا ابصرت العين الشهوة غني القلب عن االخبار"
َال أَد ِْري ِن ْ
 ،وعن ذلك قال رسول هللا عليه الصالة والسالم ْ ":العَيْن ت َْزنِيَ ،و ْالقَ ْلب يَ ْزنِي ،فَ ِزنَا ْالعَي ِْن
النَّ َ
ص ّدِق َما هنَالِكَ أَ ْو ي َك ّذِبه " (. )79
ظرَ ،و ِزنَا ْالقَ ْل ِ
ب الت َّ َم ِنّيَ ،و ْالف َْرج ي َ
ومما ورد عن افالطون أنه شاهد رجل يكثر الكالم ويقل السماع فقال له  ":يا هذا
()80
انصف أذنيك من فيك  ،فأن هللا انما جعل لنا اذنين ولسان واحدا ً لنسمع ضعف ما نتكلم"
ب كَثْ َرة ْالك ََال ِم َوكَثْ َرة
َان تقَ ِ ّ
 ،وعن كثرة الكالم يقول بشر بن الحارثَ ":خ ْ
ان ْالقَ ْل َ
سيَ ِ
صلَت ِ
ْاأل َ ْك ِل " (.)81
وقال افالطون عن المواساة والهم  ":من لم يواس اإلخوان عند دولته خذلوه عند
فاقته"( ، )82ووردت احاديث كثيرة عن النبي عليه الصالة والسالم  ،ومنها انه وصف
شهر رمضان بشهر المواساة والعيش حياة الفقراء وهمومهم فقال  ":قَ ْد أَ َ
ع ِظيم
ظلَّك ْم َ
ش ْهر َ
ام لَ ْي ِل ِه تَ َ
عا  ،فَ َم ْن
ف َ
َ
طو ً
ض َّ
ارك فِي ِه لَ ْيلَة َخيْر ِم ْن أَ ْل ِ
ّللا ِ
ش ْه ٍر فَ َر َ
ش ْهر مبَ َ
صيَا َمه َو َجعَ َل قِيَ َ
ْ
َ
َ
ً
ً
َ
َ
ضة َكانَ
ع فِي ِه بِ ِخ ْ
تَط َّو َ
ضة فِي َما ِس َواه َ ،و َم ْن أدَّى فِي ِه فَ ِري َ
صل ٍة ِمنَ ال َخي ِْر َكانَ َك َم ْن أدَّى فَ ِري َ
ْ
ْ
َ
ً
َ
صبْر ث َوابه ال َجنَّة َ ،وه َو َ
ضة َ ،وه َو َ
ساةِ
صب ِْر َ ،وال َّ
ش ْهر ال َّ
س ْبعِينَ فَ ِري َ
ش ْهر الم َوا َ
َك َم ْن أدَّى َ
َّ
ْ
ْ
َ
صائِ ًما َكانَ له ِعتق َرقَبَ ٍة َو َم ْغ ِف َرة ِلذنوبِ ِه»
َ ،وه َو َ
ش ْهر يزَ اد ِر ْزق المؤْ ِم ِن فِي ِه َ ،م ْن فَط َر َ
َّ
ّ
َّ
َ
 ،قِي َل :يَا َرسو َل َّ ِ
اب َم ْن فَط َر
صائِ َم قَا َل« :ي ْع ِطي َّ
ْس كلنَا يَ ِجد َما يف َِطر ال َّ
ّللا َه َذا الث َو َ
ّللا لي َ
َ
َ
َ
َ
سقَاه
صائِ ًما َ
صائِ ًما َكانَ له َم ْغ ِف َرة ِلذنوبِ ِه َو َ
علَى َم ْذقَ ِة لَبَ ٍن أ ْو ت َْم َرةٍ أ ْو ش َْربَ ِة َماءٍ َو َم ْن أ ْشبَ َع َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ً
َ
َ
ص ِم ْن
ضي ش َْربَة َال يَظ َمأ َحتَّى يَدْخ َل ال َجنَّة َو َكانَ له ِمثل أجْ ِر ِه ِم ْن َ
َّ
ّللا ِم ْن َح ْو ِ
غي ِْر أ ْن يَ ْنق َ
َ
َ
ع ْن
ش ْيئًا َ ،وه َو َ
أَجْ ِر ِه َ
سطه َم ْغ ِف َرة َو ِ
ف َ
ش ْهر أ َّوله َرحْ َمة َوأ ْو َ
آخره ِعتْق ِمنَ النَّ ِ
ار َ ،و َم ْن َخفَّ َ
ار "(. )83
َم ْملو ِك ِه فِي ِه أَ ْعتَقَه َّ
ّللا ِمنَ النَّ ِ
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كذلك قال افالطون لرجل رآه مهموما ً لمصيبة المت به وغمته  ":لو أخطرت ببالك ما
فيه الناس من انواع المصائب قل غمك" ( ، )84وفي مرض النبي عليه الصالة والسالم قبل
موته وقف يهون على الناس مصائبهم ويذكرهم أن اعظم مصيبة ستصيبهم هي وفاته عليه
صيبَةٍ،
الصالة والسالم  ،فقال  ":يَا أَي َها النَّاس أَي َما أَ َح ٍد ِمنَ النَّ ِ
يب بِم ِ
ص َ
اس ،أَ ْو ِمنَ ْالمؤْ ِمنِينَ أ ِ
صيبَ ٍة
اب بِم ِ
ص َ
صيبَ ِة الَّتِي ت ِ
ع ِن ْالم ِ
صيبَتِ ِه بِي َ
فَ ْليَتَ َع َّز بِم ِ
صيبه بِغَي ِْري ،فَإِ َّن أَ َحدًا ِم ْن أ َّمتِي لَ ْن ي َ
صيبَتِي"(. )85
بَ ْعدِي أَ َ
علَ ْي ِه ِم ْن م ِ
ش َّد َ
وذهب افالطون يخاطب اآلباء وتربية االبناء  ،ينصحهم بعدم اجبار االبناء على آداب
اآلباء كون الزمان يختلف اذ يقول  ":ال تقصروا اوالدكم على آدابكم فإنهم مخلوقون
لزمان غير زمانكم "( ، )86وهذا منهج االسالم مع كل المجتمع وليس األبناء فقط  ،فقال
سروا َ ،وبَ ِ ّ
ب
سروا َو َال ت َع ِ ّ
ع ِلّمواَ ،ويَ ِ ّ
َض َ
شروا َو َال تنَ ِفّروا َ ،و ِإ َذا غ ِ
عليه الصالة والسالم َ ":
أَ َحدك ْم فَ ْل َيسْك ْ
ت"(.)87
وهنا في ختام هذا البحث ال يعتقد القارئ أننا من المدافعين او المتأثرين بشخصية
افالطون  ،بقدر اتباع المنهج العلمي المنصف الذي تناول جانبا ً من الفلسفة اال وهو محاسن
تأويلها  ،دون مساوئ تأويلها  ،وللقارئ أن يتتبع مساوئ التأويل لدى افالطون كونها
كثيرة ويطول المقام لذكرها  ،والحمد هلل والصالة والسالم على نبينا محمد خير خلق هللا
وعلى اله وصحبه ومن وااله  ،ونستغفر هللا العظيم ونتوب اليه.

الخاتمة
استعرضنا موضوع محاسن التأويل عند الفالسفة افالطون أنموذجا  ،وقد تبين لنا:
 ان حياة افالطون كانت مليئة بالمغامرات والمجازفات  ،واالحداث السياسية. وما وصلنا من نتاجاته فقط محاوراته مع المجتمع دون نتاجه العلمي وما درسهلطالبه في األكاديمية ،
 كما تبين ان افالطون كان صاحب فكر ديني فلسفي يتطلع في خلق هذا الكونليدرك ان له خالق ينظمه ،
 وكان ذو شخصية متدينة ومتصوفة وتؤكد على الجانب التربوي واألخالقي فيبناء المجتمع
 وله كالم جميل في الروح والجسد والعالقة بينهما  ،وحول الزواج وتكوين االسرة ،وحول الخير  ،وللقارئ تتبعها في ثنايا البحث  ،وأخر دعوانا نسأل هللا أن نكون
من المنصفين .
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مسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي)  ،تحقيق :حسين سليم أسد الداراني  ،ط ،1دار المغني للنشر والتوزيع  (،المملكة
العربية السعودية 2000 ،م) . 276/1 ،
 - 78حنين ابن اسحاق  ،آداب الفالسفة ’ . 74
 - 79احمد بن حنبل  ،المسند . 96/14 ،
 - 80حنين بن اسحاق  ،آداب الفالسفة . 75 ،
 - 81األصبهاني  ،أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران (ت430هـ)  ،حلية األولياء وطبقات
األصفياء  ،دار السعادة  -بجوار محافظة مصر (،مصر 1974 ،م ) . 350/8 ،
 - 82حنين بن اسحاق  ،آداب الفالسفة . 75 ،
 - 83ابن أبي أسامة  ،أبو محمد الحارث بن محمد بن داهر التميمي البغدادي الخصيب (ت282هـ)  ،بغية الباحث عن زوائد
مسند الحارث  ،المنتقي :أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر الهيثمي (المتوفى 807 :هـ)  ،تحقيق:
د .حسين أحمد صالح الباكري  ،ط ، 1مركز خدمة السنة والسيرة النبوية ( ،المدينة المنورة 1992 ،م ) . 412/1 ،
 - 84اسحاق بن حنين  ،آداب الفالسفة . 76 ،
 -85ابن ماجة  ،أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني ،وماجة اسم أبيه يزيد (ت 273هـ)  ،سنن ابن ماجه  ،تحقيق :محمد فؤاد
عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البابي الحلبي ( ،بال.م  ،بال .ت ) . 510/1 ،
 - 86اسحاق بن حنين  ،آداب الفالسفة ’ . 77
 - 87عبد الجبار ،صهيب  ،الجامع الصحيح للسنن والمسانيد  ،غير مطبوع 38( ،جزء ) . 414/8 ،

قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم
 -1ابن أبي أسامة  ،أبو محمد الحارث بن محمد بن داهر التميمي البغدادي الخصيب (ت282هـ)  ،بغية الباحث عن زوائد
مسند الحارث  ،المنتقي :أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر الهيثمي (المتوفى 807 :هـ) ،
تحقيق :د .حسين أحمد صالح الباكري  ،ط ، 1مركز خدمة السنة والسيرة النبوية ( ،المدينة المنورة 1992 ،م ) .
 -2ابن القيم الجوزية  ،شمس الدين محمد بن ابي بكر  ،ابو عبدهللا الز َّرعي الدمشقي الخنبلي (ت571هـ)  ،كتاب الروح ،
تحقيق  :عبدالرحمن المصطاوي  ،ط ، 1دار المعرفة ( بيروت 2005 ،م) .
إبن حزم األندلسي  ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد القرطبي الظاهري ( 456هـ)  ،المحلى باآلثار  ،دار الفكر ،
-3
(بيروت  ،بال.ت) .
 -4ابن حزم االندلسي  ،طوق الحمامة  ،المكتبة التجارية ( ،مصر 1950 ،م) .
 -5ابن حنبل  ،أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن هالل بن أسد الشيباني (المتوفى241 :هـ)  ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل  ،تحقيق:
شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون  ،ط ، 1مؤسسة الرسالة ( ،بال.م  2001 ،م ) .
 -6ابن ماجة  ،أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني ،وماجة اسم أبيه يزيد (ت 273هـ)  ،سنن ابن ماجه  ،تحقيق :محمد فؤاد
عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البابي الحلبي ( ،بال.م  ،بال .ت ) .
 -7ابن منظور  ،محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين األنصاري الرويفعى اإلفريقى (ت 711هـ)  ،لسان العرب
 ،ط ، 3دار صادر ( ،بيروت  1414 ،هـ) .
 -8ابو ريان  ،محمد علي  ،تاريخ الفكر الفلسفي  ،الفلسفة اليونانية من طاليس الى افالطون  ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر
( االسكندرية 2007 ،م ) .
 -9األزدي  ،محمد بن فتوح بن عبد هللا بن فتوح بن حميد الميورقي ال َحمِ يدي أبو عبد هللا بن أبي نصر (ت 488هـ) ،الجمع
بين الصحيحين البخاري ومسلم  ،تحقيق :د .علي حسين البواب  ،ط ، 2دار ابن حزم ( بيروت 2002 ،م ) .
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د .قحطان عدنان

بكر??????? ??????? ???????? ??? ??????? ????? ???:

-10األصبهاني  ،أبو محمد عبد هللا بن محمد بن جعفر بن حيان األنصاري المعروف بأ ِبي الشيخ (ت 369هـ)  ،كتاب األمثال
في الحديث النبوي ،تحقيق :الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد  ،ط ، 2الدار السلفية  ( ،الهند . ) 1987 ،
-11األصبهاني  ،أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران (ت430هـ)  ،حلية األولياء وطبقات األصفياء
 ،دار السعادة  -بجوار محافظة مصر (،مصر 1974 ،م).
-12افالطون  ،الجمهورية  ،ترجمة  :حنا خباز  ،ط ، 3المطبعة العصرية  ( ،مصر  ،بال.ت) . 198 ،
-13افالطون  ،المأدبة  ،ترجمة وليم الميري  ،ط ، 1مطبعة االعتماد  (،مصر 1954 ،م) .
-14افالطون  ،كتاب االخالق  ،تحقيق  :ندى توميش  ( ،بيروت 1966 ،م) .
-15افالطون  ،محاورات افالطون  ،ترجمة  :زكي نجيب محمود  (،بال.م،بال.ت) .
-16البخاري  ،محمد بن اسماعيل الجعفي (ت256ه)  ،الجامع الصحيح المختصر  ،تحقيق  :مصطفى ديب  ،دار ابن كثير ( ،
بيروت 1407 ،ه) .
-17بدوي  ،عبدالرحمن  ،موسوعة الفلسفة  ،ط ، 1مؤسسة ذوي القربى ( قم 2007 ،م) .
 -18التكريتي  ،ناجي  ،الفلسفة االخالقية االفالطونية عند مفكري االسالم  ،ط ، 3دار الشؤون الثقافية العامة  ،افاق عربية (
بغداد 1988 ،م) .
-19حجازى  ،د .محمود فهمى  ،علم اللغة العربية  ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع (،بال.م ،بال.ت) .
 -20الدارمي  ،أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد  ،التميمي السمرقندي (ت 255هـ)  ،مسند
الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي)  ،تحقيق :حسين سليم أسد الداراني  ،ط ،1دار المغني للنشر والتوزيع  (،المملكة
العربية السعودية 2000 ،م) .
-21الدارمي  ،أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن َبهرام بن عبد الصمد  ،التميمي السمرقندي (المتوفى255 :هـ)
،مسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي)  ،تحقيق :حسين سليم أسد الداراني  ،ط ، 1دار المغني للنشر والتوزيع،
(المملكة العربية السعودية 2000 ،م).
-22الدينوري  ،أبو بكر أحمد بن مروان المالكي (ت 333هـ) ،المجالسة وجواهر العلم  ،تحقيق  :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل
سلمان  ،دار ابن حزم (بيروت 1419،هـ ) .
-23الرازي  ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني  ،أبو الحسين (ت 395هـ)  ،الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن
العرب في كالمها  ،ط، 1الناشر :محمد علي بيضون (بال.د 1997 ،م) .
ّ
َّ -24
الرزاق الحسيني ،أبو الفيض ،الملقّب بمرتضى (ت1205هـ)  ،تاج العروس من جواهر
الزبيدي  ،مح ّمد بن مح ّمد بن عبد
القاموس تحقيق :مجموعة من المحققين  ،دار الهداية ( ،بال.م  ،بال.ت) .
-25زيد حنين بن اسحاق (ت260هـ873/م )  ،آداب الفالسفة  ،تحقيق :عبدالرحمن بدوي  ،ط ، 1منشورات معهد المخطوطات
العربية  ( ،الكويت 1985 ،م ) .
-26الصاعدي  ،عبد الرزاق بن فراج  ،موت األلفاظ في العربية  ،الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة  ،السنة التاسعة والعشرون.
العدد السابع بعد المائة1419/1418( .هـ) .
-27صالواتي  ،ياسين  ،الموسوعة العربية الميسرة والموسعة  ،ط ( ، 1بيروت 2001 ،م ) .
-28طيماوس  ،افالطون  ،تعريب فؤاد جرجي بربارة  ،تحقيق  :البير ريمو  ،منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ( ،
دمشق 1968 ،م ) .
-29عبد الجبار ،صهيب  ،الجامع الصحيح للسنن والمسانيد  ،غير مطبوع 38( ،جزء ) .
-30عمر ،د أحمد مختار عبد الحميد (ت 1424هـ) بمساعدة فريق عمل  ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،ط ، 1عالم الكتب ( ،
بال.م 2008 ،م) .
-31فرنز  ،شارل  ،الفلسفة اليونانية  ،ترجمة :تيسير شيخ األرض  ،ط ، 1دار األنوار  ( ،بيروت 1968 ،م) .
-32فروخ  ،عمر  ،تاريخ الفكر العربي الى ايام ابن خلدون  ،ط ، 2دار العلم للماليين (بيروت 1979 ،م ) .
-33فيدون ،في األصول األفالطونية  ،ترجمة وتحقيق  :علي سامي النشار و عباس الشربيني  ،ط ،3دار المعرفة  ( ،مصر ،
1974م) .
-34الفيروزآبادى  ،مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (ت 817هـ)  ،القاموس المحيط  ،تحقيق :مكتب تحقيق التراث في
مؤسسة الرسالة ،بإشراف :محمد نعيم العرقسوسي  ،ط ،8مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع( ،بيروت 2005،م).
-35كرم  ،يوسف  ،تاريخ الفلسفة اليونانية  ،ط( ، 5بال.م  ،بال.ت) .
-36مسلم  ،ابو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت261ه)  ،صحيح مسلم  ،تحقيق  :محمد فؤاد عبدالباقي  ،دار احياء
التراث العربي  ( ،بيروت  ،بال.ت) .
 -37الوالي  ،عبدالجليل كاظم  ،نظرية المثل والبناء االفالطوني والنقد االرسطي  ،مؤسسة الوراق ( عمان 2002 ،م ) .
ِ -38ول ديورانت  ،قصة الفلسفة من افالطون الى جون ديوي  ،ترجمة  :فتح هللا محمد المشعشع  ،ط ، 6مكتبة المعارف ،
(بيروت 1988 ،م) .
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